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Abstract
Since the last several years, we have obtained many geological and paleontological infor-
mations on the latest Pleistocene to Holocene period in the Nara Basin. Based on these data, we
propose two new formations, namely the Yamanobe and Ikaruga Formations in ascending order.
The Yamanobe Formation is latest Pleistocene in age (ca.34,000 Y.B.P. to 21,000 Y.B.P.
based on 14C dating), and consists of sand, silt and peat beds intercalated with volcanic ash
layers.Plant remains such as Picea, Menyanthes trifoliata and others indicate that this formation
was formed under a cool temperate climate.
On the other hand, the Ikaruga Formation was formed in the Holocene period (ca. 10,000?
Y.B.P. to Present), and composed of medium to coarse sand with gravels and silt beds, and
lacking peaty beds. In the upper part of this formation, a cultivated soil layer is always observed.
This formation yields many macro - and microplant remains characterized by a predominance of
warm temperate taxa such as Quercus gilva, Machilus thunbergii (?), Mallotus japonicus, Sapindus
mukurossi and others.
From the view points of the stratigraphy and fossil evidence, we become aware of a very
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試料 番 号 位 置 標 高 (m 深度 (cm ) 岩 相 l4C 年代 (y .b .r ;
7 6ー3 磯 城 郡 田原 本町 鍵 50 555 - 580 泥炭 (草 炭 ) 27 ,500 ± 54 0
76-6 磯 城 郡 三宅 町 犀風 43 200 - 220 泥 炭 (草 炭 ) 27 ,700 ± 8 70
7 6-7 磯 城 郡 三宅 町三 河 43 320 - 330 泥 炭 (草 炭 ) 25 ,000 ± 58 0
7 6- 12 大 和郡 山市額 田部 南町 41 420 木片 (タフソキ? ) 4 ,910 ± 10 0
7 6- 13 大 和郡 山市稗 田町 45 38 5- 400 泥 炭 ? 9 ,9 00 ± 100
7 7-0 大 和郡 山市稗 田町 45 40 0- 420 泥 炭 質粘 土 27 ,200 ± 57 5
7 7ー2 大 和郡 山市稗 田町 45 46 0- 470 泥 炭 質 シル ト 31 ,800 ± 1 ,1009 75
7 7ー3-7 ※ 大 和郡 山市下 三橋 51 490 - 500 泥 炭 (草 炭 ) 25 ,5 00 ± 4 15
7 7-3-8 ※ 大 和郡 山市下 三 橋 51 54 7- 552 泥 炭 (草 炭 ) 32 ,500 ± 1,160
7 7-4 大 和郡 山市 東奈 良 口町 55 14 5- 155 泥 炭 (草 炭 ) 2 4 ,4 00 ± 550
7 7-6 生 駒郡 斑 鳩町 並 松 4 7 14 5- 155 泥 炭 質粘 土 2 1 ,5 00 ± 600
78 -1 大和 郡 山 市屋 敷 5 2 280 - 29 0 泥 炭 2 7 ,10 0 ± 6 00
78 -4- 18 ※※ 天理 市 西 井戸 堂 町 52 270 - 2 80 泥 炭 2 4 ,6 00 ± 520
78 -4- 19 ※※ 天理 市 西 井戸 堂町 5 2 290 - 30 0 泥 炭 2 8 ,40 0 ± 8 20
784 3 1※※ - 天理 市 西井 戸 堂町 5 2 570 泥 炭 34 ,0 00 ±昌 30
G ak -20 6 ※※※ 磯城 郡 田 原本 町根 太 口 5 0 500 泥 炭 (草 炭 ) 2 4 ,2 00 ± 1 ,100





I. 30,000Y.B.P.より古い: 77-2, 77-3, 78-4-31
II. 28,000-27,000Y.B.P. : 76-3, 76-6, 77-0, 78-1, 78-4-19











I ll 那 Ⅳ
第2図泥炭層の14C年代別分布図
凡例I :21,000Y.B.P.の泥炭層, II :24,000Y.B.P.から25,000Y.B.P.の泥炭層, Ⅲ :27,000




















































< 250!J 】 250- 125′ノ 125- 60′ノ 60′′>





曲線,線状の突起のあるもの), B type(無数の割れ目が入る),C type (不定型で,端がぎざ
ぎざ)に区分する.
A type B type C type brow n g lass
82% 16% 1 .5% 0 .5%
重鉱物組成
角 閃 石 斜 方輝弓
5 .0 % 50 .0%
単斜輝石 黒雲母 アパタイトEジルコン
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には化石花粉が得られている. 76-12ではMachilus thunbergii(?)タブノキ?), Quercus
gilvaイチイガシ), Mallotus japonicusアカメガシワ), Broussonetiapapyrifera(カ
ジノキ), Sapindus mukurossi (ムクロジ)など暖温帯性の植物に伴ってAesculus turbi-
nala (トチノキ), Cornus controversa (ミズキ), Pterostyrax corymbosa (アサガラ),
Acer (カエデ属)など冷温帯種も産している.この植物遺体層は原地性ではなく河床の掃き
寄せ形であり,冷温帯種は大和高原等の山地から運搬されたものと考えられる.化石花粉は
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